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英語圏の歴史と言語＊
―オーストラリア英語の場合―





The purpose of this report is to make clear the history in early Australia and of Australian English. In 1788, 
many convicts were transported to NSW, which was the first place that Britain decided to send them there. 
In those days British criminals were transported to colonies in America, but the Americans declared 
independent. As a result of this, there were no places to imprison them. They were the founders of the English 
colony and Australian English. The varieties of English spoken by the early British and Irish immigrants 


































のタスマニアを経て、オーストラリアの東岸に達する。東岸は James Cook がヨーロッパ人で最初
の発見者となる。この時、海岸に先住民（アボリジニー）を見つける。ボタニー湾に上陸し、New 
South Wales と命名し、イギリスの領有を宣言した。オーストラリアの東岸を北進し、チモール島






























Bound for W.A: 1850年から1868年に至る西オーストラリアへ送還されたイギリス、アイルランド、
スコットランド並びに軍の囚人記録。
Convict Tales: 各囚人の個人情報。
N. S. W. Women: イングランド、スコットランド、アイルランドより、New South Wales に送り込ま
れた女性囚人記録。










7. Western  Australia  2 ）
2 ）NSW（1788-1800）
NSW (1788-1800) を選択してみると、最初の第 1 船団 The First Fleet 1787-1788 の船名が出てくる。
そして The Second Fleet 1790, The Third Fleet 1791 へと続く。
NSW の Port Jackson へ到着した当時の船名、その船の製造年と大きさ、出港場所、到着港、航海期間、
死者数などが確認できる。
The First Fleet (1787-1788) より確認できる点を列挙してみると、次のようになる。
Vessel: Year → Built → Tons → Arrived → Port → Sailed → From → Days Embarked → Deaths の順番で
表記してある事を断っておく。ここでは 4 船のみ記述するにとどめる。
Alexander: 1783, Hull, 452?, 21 01 1788, NSW, 13 05 1787, Portsmouth, 251, 195
Charlotte: 1784, Thames, 335?, 22 01 1788, NSW, 13 05 1787, Portsmouth, 252, 88(M) 20(F)
Friendship: 1784, Scarborough, 274?, 21 01 1788, NSW, 13 05 1787, Portsmouth, 251, 76(M) 21(F)
Lady Penrhyn: 1786, Thames, 333?, 22 01 1788, NSW, 13 05 1787, Portsmouth, 252, 101(F)  3 ）
加藤直良　■
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第 1 船団リストより、出発日、出発港、到着日、到着港などがほぼ同一であることが分かる。第 2
船団リストより、出港年月日（1790年 1 月19日）、出港地（Portsmouth, England）が確認出来る。第







Alexander, arrived NSW21/1/1788 (1st Fleet)





Mary CLARKE, Soloman WISEMAN  4 ）
上記リスト中、George GESS, John RANDALL, Mary CLARKE を例にあげてみると次のようになる。
（下線は筆者による）
George GESS (GUEST), late of Prestbury, Gloucester. aged about 20 years, was sentenced to death on the 4-3-1784 
on two counts of theft. First 10 live pigs, second a chestnut mare. Reprieved to Transportation for 7 years. 7-1-1790 
ordered by Supply to Norfolk Island. Married 5-11-1791 Mary Bateman (1775-1829), buried St. Lukes Cemetery, 
Liverpool, Sydney. (Second Fleet “Lady Juliana”). Their children Sarah, George, John, Edward, Mary & William 
(my line). On 2-10-1805 arrived Hobart, Tasmania. George died 23-5-1841, is buried St David’s Cemetery, Hobart. 
Note: George received several Floggings.  5 ）
John RANDALL was tried at Manchester 1785 for stealing a silver watch chain, was then sent to the Ceres Hulk, 
then 1786 delivered to the Alexander for transportation for 7 years. He remained in the country. He states his birth 
place to be New Haven Conn. Nth America. 21/2/1788 married Ester Howard ‘Lady Penryn’ (1788). She died 
11/10/1789, no issue. He then married Mary Butler ‘Neptune’ (1790). 以下省略  6 ）
Mary CLARKE was 22 years old when she arrived in Sydney. She was tried in the Middlesex Court on 5 July 1805, 
for theft of some small items of clothing and linen. What was proved against her was about one shillings worth, 
though she was accused of more than this.  7 ）
3 ）NSW（1801-1849）
アイルランド人の囚人データを見る事ができる。このサイトのタイトルは、
Convicts and Convict Ships Sent to NSW (& Tasmania & Norfolk Island) 1801-1849 7 ）
船名 Anne I (Luz St Anna) を選択すると、そこには Irish Revels to Australia 1800-1806 と記載されて
おり、選択すると別サイト 8 ）へ移動し、囚人の詳細がデータベース化されている。目次は次の通り。
Irish Convicts and Databases
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・Irish convicts to NSW 1788-1849
・1798 & 1803 Rebellions
・Wicklow United Irishmen 1797-1804  9 ）
これらの項目から Irish convicts to NSW 1788-1849 を選択すると、様々なリスト項目が記録されてい
る。データベースには、次のような分類事項により囚人を選別している。
・Irish State prisoners,
・convicts who were tried in Ireland,
・convicts who were tried outside Ireland whose native place was in Ireland,
・Irish military men who were tried inside or outside Ireland whose native place was in Ireland, and
・a few non-Irish convicts arriving on Irish convict transport ships.  10）
List of Ships Carrying Irish Convicts か ら1788年 に 到 着 し た Alexander, Charlotte, Friendship, Lady 
Penrhyn, Prince of Wales, Scarborough の船名が確認できる。一覧より船名 Friendship を選び調査して
みると、囚人の詳細が記録されており、いかなる罪状で逮捕され、オーストラリアに送還されたか
掌握できる。 3 人の名前が記載されており、特記すべき特徴を以下に述べてみる。










































二人称単数代名詞 you が複数代名詞 yous, youse のようにアイルランド口語英語において区別し
ていると記述し John Harris より引用している。
So I said to our Jill and our Mary: ‘Youse wash the dishes.’ I might as well have said: ‘You wash the 
dishes’, for our Jill just got up and put her coat on and went out.13）
ま た Australian English Usage に は yous, youse に つ い て ‘This is a slang form of you, often addressed 
to a group of people. The spelling yous suggests that it’s plural, on the analogy of regular nouns.’ 更に ‘In 
Australia it’s heard in casual exchanges in both metropolitan and country speech, but still associated with a 
shortage of education.’14）
さらに From English in Australia to Australian English（Clemens 2005）において次のように述べている。
It is the Irish who spread yous to English speaking countries all over the globe (Wright (1905) and 
Beal (2004: 207f)). The cause of this spread are the social and economic disruptions of Irish society in 
the 19th century which resulted in a mass exodus to the industrial centres of England and Scotland, to 
North America, Australia and elsewhere. Therefore yous can be found not only in Ireland, but also in 
Liverpool, Glasgow, New York, Chicago, Boston, Sydney, etc.15）
2 ）副詞の but
オーストラリア英語では、副詞の but を句末ないしは文末で though, however と同様に用いる。16）
Australian English Usage では次のように記述されている。‘Note that in spoken Australian English, but 
sometimes occurs at the end of a sentence:
I didn’t want to go, but.
This usage is exactly like the more generally accepted one with though:
I didn’t want to go, though.’17）
3 ）北アイルランド英語の Whenever

















借用語数をまとめたものが次の表である。表は Clemens W. A. Fritz: From English in Australia to 
Australian English. p.86より引用したものである。
Year 1800 1815 1830 1845 1860 1875 1890
# of new words 48 4 12 117 20 26 56
Year 1905 1920 1935 1950 1965 1980
# of new words 37 19 26 14 4 8
表　アボリジニーからの借用語数19）
結論



























1 ） Convicts to Australia
 <http://members.iinet.net.au/~perthdps/convicts/index.html>
2 ） Convict Ships to Australia
 <http://members.iinet.net.au/~perthdps/convicts/ships.html>
3 ） Convicts and Convict Ships Sent to Port Jackson NSW 1787-1800
 <http://members.iinet.net.au/~perthdps/convicts/shipNSW1.html>
4 ） Alexander, arrived NSW 21/1/1788 (1st Fleet)
 <http://members.iinet.net.au/~perthdps/convicts/stories.html#alexand>
5 ） Convict Tales (1)
 <http://members.iinet.net.au/~perthdps/convicts/con192.htm>
6 ） Convict Tales (2)
 <http://members.iinet.net.au/~perthdps/convicts/con207.htm>
7 ） Convict Tales (3)
 <http://members.iinet.net.au/~perthdps/convicts/con275.htm>
8 ） Welcome to the Mayberry Home Page
 <http://members.pcug.org.au/~ppmay/>
9 ） Irish Convicts and Databases
 <http://members.pcug.org.au/~ppmay/>
10） Irish Convicts to NSW 1788-1849
 <http://members.pcug.org.au/~ppmay/convicts.htm>
11） Irish Convicts to New South Wales 1788-1849
 <http://members.pcug.org.au/~ppmay/cgi-bin/irish/irish.cgi?requestType=Search&ship=Friendship+(1788)>
12） Peter Trudgill & Jean Hannah: International English p.98. (5.2. English in Ireland.)
13） 山崎真稔著 : オーストラリアとニュージーランドの英語、p.116.
14） Pam Peters: Australian English Usage, Cambridge Uni. Press, p.878.
15） Clemens W.A. Fritz: From English in Australia to Australian English, p.205.
16） 山崎真稔著：オーストラリアとニュージーランドの英語、p.117
17） Pam Peters: Australian English Usage, Cambridge Uni. Press, p.109.
18） Peter Trudgill & Jean Hannah: International English, p.100.
19） Clemens W.A. Fritz: From English in Australia to Australian English, p.86.
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